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Teachers who experience low level of psychological well-being unintentionally 
demonstrate negative work behaviors such as abusing sick leave and often come late 
to work, resulting in difficulty to lift the quality of education. Thus, it is important to 
identify the factors that could enhance teachers' psychological well-being within the 
school compound. The purpose of this study was to examine the relationship between 
emotional intelligence and psychological well-being among teachers. 100 daily 
secondary school teachers in the district of Petaling Perdana completed the surveys 
for this study. They were selected based on simple random sampling. Data were 
collected using a descriptive method and the questionnaire was used as an instrument. 
Based on the data collected, the findings showed that generally daily secondary 
school teachers in the Petaling Perdana district have high level of psychological well-
being, high level of emotional intelligence and there is no relationship between 
psychological well-being and emotional intelligence. In this study, it was found that 
teachers of district Petaling Perdana perceived high level of emotional intelligence 
and psychological well-being which indicated that they were stable emotionally and 
psychologically. However, the findings also revealed that there was a negative and 
weak relationship between emotional intelligence and psychological well-being. This 
highlighted that psychological well-being of the teachers were not influenced by 
emotional intelligence. It shows that there could be other factors that influenced 
psychological well-being of the teachers. Besides that, the findings of this study are 
believed to have implications to the role of principal in sustaining good leadership 
among teachers. Based on the findings too, this study also provides recommendations 
for practices and future research. 
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ABSTRAK 
Gum-guru yang mengalami tahap rendah psikologi kesejahteraan tidak sengaja 
menunjukkan kelakuan kerja yang negatif seperti menyalahgunakan cuti sakit dan 
sering datang lewat ke tempat kerja, menyebabkan kesukaran untuk mengangkat 
kualiti pendidikan. Oleh itu, adalah penting untuk mengenal pasti faktor-faktor yang 
boleh meningkatkan psikologi kesejahteraan guru-guru di persekitaran sekolah. 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kecerdasan emosi dan 
psikologi kesejahteraan di kalangan guru-guru. 100 guru-guru sekolah menengah 
harian di daerah Petaling Perdana menyiapkan kaji selidik untuk kajian ini. Mereka 
dipilih berdasarkan persampelan rawak mudah. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kaedah deskriptif dan soal selidik telah digunakan sebagai instrumen 
kajian. Berdasarkan data yang dikumpul, dapatan menunjukkan bahawa guru-guru 
harian sekolah menengah secara amnya di daerah Petaling Perdana mempunyai tahap 
psikologi kesejahteraan dan tahap kecerdasan emosi yang tinggi manakala hubungan 
antara psikologi kesejahteraan dan kecerdasan emosi tidak wujud. Dalam kajian ini, 
didapati bahawa guru-guru di daerah Petaling Perdana dilihat mempunyai tahap 
kecerdasan emosi dan psikologi kesejahteraan yang menunjukkan bahawa mereka 
adalah stabil dari segi emosi dan psikologi. Walau bagaimanapun, hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang negatif dan lemah antara kecerdasan 
emosi dan psikologi kesejahteraan. Ini menjelaskan bahawa psikologi kesejahteraan 
guru-guru tidak dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. la menunjukkan bahawa terdapat 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi psikologi kesejahteraan guru. Selain dari itu, 
hasil-hasil kajian ini dipercayai mempunyai implikasi kepada peranan utama dalam 
mengekalkan kepimpinan yang baik di kalangan guru-guru. Berdasarkan dapatan ini 
juga, kajian ini menyediakan cadangan untuk amalan dan kajian masa depan. 
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